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   Signet-ring cell carcinoma of the urinary bladder is a rare disease. A 78-year-old man was 
admitted to our hospital on March 18, 1988 with the complaints of microhematuria and pollakisuria. 
Cystoscopic examination revealed non-papillary tumor at the dome of the bladder. Partial cys-
tectomy was done under epidural anesthesia. Pathological findings revealed  signet-ring cell carci-
noma. The gastrointestinal, respiratory and genitourinary tracts were examined but no other tumor 
lesions could be found. The postoperative course was uneventful, and chemotherapy such as bio-
logical response modifier was administered. However, the patient died of heart failure on July 14, 
1988. This is the sixtieth case reported in the literature.
(Acta Urol. Jpn. 36: 1073-1076, 1990)















































































































































































































































ない の が 現 状 で あ る.尿 膜 管 腫瘍 の 診 断基 準 と して
Beggら14)は,1)腫瘍 が頂 部 に あ る こ と,2)腫 瘍 周
囲にcystitisglandularis,cystitiscysticaの像 を認
め な い こ と,3)腫 瘍 組織 内に 筋 組 織 を認 め る こ と,
4)尿膜 管 遺 残物 の 証 明,5)恥 骨 上 に腫 瘤 が あ る こ
と,と 述 べ て い る.ま た,膀 胱 原 発腺 癌 の 診 断基 準 と
してWheelerら15)は,1)腫瘍 は主 に 底 部や 側 壁 に
存 在す る,2)正 常 膀胱 粘 膜 か ら腺 癌 へ の移 行 部 が 存
在 す る,3)時 にcystitisglandularisおよびcy titis
cysticaが併存 す る,と 述 べ て い る.本 症例 の 場 合,
種 々の検 索 よ り転 移 な らび に 前立 腺 癌 の 直接 浸 潤 は 除
外 され,腫 瘍 は膀 胱 頂 部に 存 在 し腫 瘤 と して恥 骨 上 に
触 知 す る もの の,腫 瘍周 囲 にcystitisglandularisが
存 在 して い る こ と,癌 細 胞 が 膀胱 粘膜 を 中心 と して,
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